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مكسزات كليات الشسيعة بني الواقع واملأمول
 العكيدة أمنوذجاً-د" .حمند خري" حسً العنسي*
تاريخ قبول البحث9212/1/91 :م

تاريخ وصول البحث9217/11/92 :م

ملدص

يتناول ىذا البحث واقع مناىج العقيدة في كميات الشريعة وما يكتنفيا من تعقيد في األسموب،

وجفاف في الطريقة ،وخمل في ترتيب األولويات ،واغراق في التاريخ.

وأكد البحث عمى ضررورة تجديرد تمرك المنراىج؛ لتتناسرب مرع الرزمن الرذي نحيرا والواقرع الرذي نعريش،

وذلك بربطيا برالواقع ،واالسرتفادة مرن العمروم المعاةررة؛ لتعميرق العقيردة ،وتقرديم العمرل عمرى الجردل ،والتركيرز
عمى عرض العقيدة الحية كما عرضيا القرآن ال عمى تاريخ العقيدة كما عرضتو مشاغبات الفرق.
الكممات المفتاحية :عقيدة ،تجديد مناىج ،أةول دين ،عمم الكالم.

Abstract
This research aims to address the most recent Islamic belief courses taught at Sharia
colleges. Such significant courses have been surrounded by some complexities in its
method. It is also can be noted that teaching these courses at Sharia colleges has a lack of its
academic skills as well as confusing in order of priorities and drowning in its history. This
study stresses that it is highly important to modernize these Islamic belief curricula to be
suited with our contemporary life. To do so, these courses must be tied up with our modern
issues as well as benefiting from contemporary sciences to deepen the understanding of
Islamic faith. Moreover, we must give our priorities to good deeds rather than provoking
controversy about historical issues of Islamic belief. Islamic belief courses should also focus
on how its issues can be discussed and presented as the Holy Quran has stated and shown.

املكدمة.

إن الطبيب أولى بطب نفسو ،وثوب الخياط أولى بالخياطة والرتق ،وكذا الحال في شأن التجديد ،فإن أولى الناس

بتجديد الخطاب ومناىج التعمم ىم طالب الشريعة وتالميذ المعاىد الدينية ،وذلك بتجديد المناىج التي يتمقونيا بحيث
تتالءم مع العةر ومستجداتو والعمم واف ارزاتو ،في إطار مقاةد الشريعة وثوابت العقيدة.

إننا نعيش في مرحمة حرجة ،وان أمتنا تعيش أزمة في شتى جوانب حياتيا ،بما في ذلك جانب الفكر والوعي ،وان

إدراك خطورة ىذه المرحمة يستمزم بالضرورة مراجعة المعارف والعموم واإلبقاء عمى الةالح المفيد ،وأن ننقل من تراث
أمتنا الجذوة ال الرماد ،وأن نتجاوز ما تجاوزه الزمن .كما يستمزم أيضا إعادة بناء الرؤية المعرفية القائمة عمى مقومات
التةور اإلسالمي وخةائةو وفق منيج سميم منضبط المعالم يأخذ بعين الحسبان عامل الزمن ،بحيث تُشكل مناىجنا
التربوية والعممية ثقافية وحضارية تحقق اليوية القادرة عمى النيوض واالنبعاث واإلسيام الحضاري.
* أستاذ مشارك ،قسم أةول الدين ،كمية الشريعة ،جامعة آل البيت.
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أهنية الدزاسة.

المتردي ،وضرورة االنبعاث
إن االىتمام بتطوير مناىج العموم الشرعية أمر يقتضيو الواجب الشرعي ،والواقع
ّ
يسيم في تف ّشي الضمور
األمة ،وا ّن ضعف المناىج التعميمية
الحضاري .وال شك أن إةالح التعميم ٌ
سبب في إةالح واقع ّ
ُ
في أوةال األمة ،وبات من الضرورة الممحة إعادة إنتاج مناىج جديدة في عموم الشريعة عامة وفي عموم العقيدة عمى

وجو الخةوص.
أسئلة الدزاسة.

ىناك أسئمة عدة ال مناص إن رمنا النيوض بواقع مناىجنا التعميمية من اإلجابة عمييا ،ومنيا :ىل مناىجنا بوضعيا

الحالي وبالطريقة التي يجري تدريسيا بيا تعين عمى إحداث نقمة نوعية في فكرىا ومعرفتيا؟ وىل تمثل النموذج األمثل
لمنظام المعرفي الديني وىل تسيم في حل أزماتنا الفكرية والحضارية؟ وىل تدريسنا لمفرق مثال يسيم في بمورة قاعدة لالتفاق
أم يعمق الفرقة ويكرس االختالف؟ وىل مقاةد عموم الشريعة مختزنة في مناىجنا التدريسية أم ىي مجرد معمومات
ومقوالت ونقوالت منبتة الةمة بالغايات؟ والى أي مدى ترتبط مناىجنا بما جد من عموم وبما أُكتُشف من فنون؟
الدزاسات السابكة.

ويعد اإلمام محمد عبده أول من كتب في عمم العقيدة بطر ٍ
يقة تختمف عن النمط المتعارف عميو ،من حيث الةياغة
ُ
والمادة المطروحة التي سيطرت عمى مدونات عمم الكالم ،وكان ذلك في رسالتو "رسالة التوحيد".
عما
وكتب من بعده الشيخ محمد الطاىر بن عاشور كتابو "أليس الةبح بقريب" ،وقةد بو ةبح تجديد المناىج ّ

متعارف عميو.
ىو
ٌ
عمان عام ٜٜٗٔم ،كما انعقد ممتقى دولي في الجزائر عام ٕٕٔٓم تحت
وانعقد مؤتمر عموم الشريعة في الجامعات في ّ
عنوان" :تطوير مناىج تدريس العموم اإلسالمية".
إيماء إلى ىذا الموضوع داعياً إلى إعادة النظر في مناىج كميات الشريعة من حيث المنيج واألسموب
وقد جاء ىذا البحث ً

انتماء إلى الواقع منو إلى التاريخ.
والمضمون؛ ليكون أكثر
ً
ميهج الدزاسة.

لقد سمكت في ىذا البحث سبيل الوةول إلى نتائج آمل أن تكون مقبولة منيجاً تحميمياً نقدياً ،حيث قمت بعرض

المقررات وتحميميا ونقدىا ،راسماً بداية لمعالم مقررات بديمة.
خطة البحث.

وقد جاء ىذا البحث في ثالثة مباحث ،يسبقيم مقدمة وتعقبيم خاتمة.

المبحث األول :أىمية تجديد مقررات العقيدة ومعوقاتو ،ويحتوي عمى مطمبين ،ىما:
المطمب األول :معنى التجديد.

المقررات.
المطمب الثاني :معوقات تجديد َ
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المبحث الثاني :واقع مقررات العقيدة في مناىج التدريس الجامعي ،ويحتوي عمى مطالب عدة ،ىي:
المطمب األول :الةعوبة والتعقيد.

المطمب الثاني :الجفاف وغياب الروح.

المطمب الثالث :الخمل في ترتيب األولويات.

المطمب الرابع :عرض العقيدة من خالل الرد عمى الخةوم.

المبحث الثالث :مالمح تطوير محتوى مقررات العقيدة في مناىج التدريس الجامعي ،ويحتوي عمى المطالب التالية:
المطمب األول :ربط المعتقد بالواقع.

المطمب الثاني :تجاوز عةر الخالفات المذىبية في عرض العقيدة ،وتقديم العمل عمى الجدل.

المطمب الثالث :االستفادة من الثورة العممية في عرض العقيدة.
املبحث األول:

أهنية جتديد مكسزات العكيدة ومعوقاته.
املطلب األول :معيى التجديد:

التجديد في المغة :ةيغة تفعيل من الجديد ،وتعني :الحث عمى إحداث الجدة ،ومنو الجديدان :الميل والنيار؛ ألنيما يتجددان
وال يبميان ،والجديد ما ال عيد لك بو

وجدد عيده ،يعني :أعاده وكرره وأكده .والجديد نقيض
ةيره جديداً وأعاده جديداً ،ومنو جدد وضوءهَ ،
وجدد الشيءَ :
الخمق ،فإن الشيء إذا أتت عميو األيام فأةابو البمى ةار قديماً وخمقاً(ٔ).
وقد ورد في الحديث الشريف" :إن اإليمان ليخمق في جوف أحدكم كما يخمق الثوب ،فاسألوا اهلل تعالى أن يجدد اإليمان

في قموبكم"(ٕ).

والتجديد عمى حد تعبير المودودي في حقيقتو :ىو تنقية اإلسالم من كل جزء من أجزاء الجاىمية ،ثم العمل عمى إحيائو

خالةاً محضاً عمى قدر اإلمكان(ٖ).

والمقةود بتجديد وتطوير المناىج ،تكييفيا لطور جديد من أطوار التاريخ ،بحيث يستجيب لمتطمبات الحياة المتغيرة

ويجيب عن األسئمة الجديدة واإلشكاالت المعاةرة التي تقتحم عالمنا اإلسالمي ،ونحن نرى أن معتنقي كل األيدولوجيات
يكرسون الجيود ،ويرةدون األموال ،وينفقون األوقات؛ من أجل تطوير منيجيات وأساليب وةيغ لطرح أفكارىم ومذاىبيم؛
َ
حتى تكتسب قوة القدرة عمى النفاذ إلى القموب ،واالستحواذ عمى العقول ،ويستعينون بالعموم اإلنسانية المختمفة؛ لترويج سمعيم

وأفكارىم والحادىم ،وقد نجحوا في تحقيق أىدافيم نجاحاً م َكنيم من إحداث غزو ثقافي شديد التأثير عمى العقول والنفوس(ٗ).

السمف الماضين"(٘).
ويقول اإلمان القرافي" :الجمود عمى المنقوالت ضالل في َ
الدين وجيل بمقاةد عمماء المسممين و َ

املطلب الثاىي :معوقات جتديد املكسَزات.

الماسة إلعادة النظرة في مناىجنا التَعميمية وتجديد عرض الدين بةورة تتسق مع
رغم الضرورة الممحة والحاجة
َ
الزمان ومستجدات العةر ،إال أن ىذا األمر يثير القمق والريبة والتوجس في نفوس بعضيم وال يكاد اليوم ةوت
معطيات َ
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السمف ومن المعاةرين،
يرتفع منادياً بالتجديد في الفكر اإلسالمي ،شاكياً من الجمود واالنغالق ،مناقشاً أقوال العمماء من َ
أو داعياً إلى مراعاة ظروف الزمان والمكان حتى تتناوشو من كل جانب ةيحات المحذرين والمنذرين ،يذكرون بالمزالق

والمخاوف والمحاذير ،ويؤكدون أن التجديد في الفكر أو الفيم باب شر ينفد منو الحريةون عمى تمييع حقيقة اإلسالم
واذابة جوىره في جوىر ر رر حضارات وثقافات مناقضة ألةولو ومعارضة لمبادئو(.)ٙ

وقد بمغ الحد بأحد شيوخ األزىر أن يعدو خمف اإلمام محمد عبده كونو أحد رموز التجديد بالسكين؛ حتى يخرج

من األزىر(.)ٚ

وقد شكى محمد الطاىر بن عاشور من سوء الظنون التي كان يمقاىا الداعي إلى إةالح برامج التعميم ،وأنو كان يجد
طوائف تنسبو إلى سوء المقةد وتناظره بأن ىذا النيج قد أوةل أسالفنا إلى أعمى مرتقى من النجاح وأنو قد أنجب أساطين
ابية أو السفسطائية قناعة في أنفسيم واقناعاً لمدىماء وكميم
طبقت شيرتيم اآلفاق ،ورَبما روجوا بيذه ّ
المقدمات الخط َ
لمعمم َ
تغيرت بو األساليب(.)ٛ
غافمون أو متغافمون عن اختالف العةور واألجيال ،ذلك االختالف الذي َ

ىوية وال يحفظ تراثاً وال ينيض بأمة وفيو تعطيل
السابقون جمود
وتحجر ال يحمي َ
َ
وال شك َ
أن العكوف عمى ما شاده َ
فإن المقمد ال عذر لو.
لمعقل واعاقة لمسيرة الحياة ،واذا كان المجتيد مأجور ومعذور وان أخطأَ ،
املبحث الثاىي:
واقع مكسزات العكيدة يف مياهج التدزيس اجلامعي.
المطمع عمى الخطط والمقررات لمادة العقيدة في كميات الشريعة في العديد من الجامعات ،يرى أنيا تتةف ببعض

السمبيات التي تحتاج إلى إعادة نظر ،وسوف أستعرض فيما يأتي أىميا:
املطلب األول :الصَعوبة والتَعكيد.

مقررات عمم التَوحيد والعقائد في كثير من األوساط العممية أكثر ةعوبةً وتعقيداً من مقررات الكيمي ر راء
لقد أضحت َ
والفيزياء والرياضيات ،فمادة العقيدة عبارة عن جدل ونقاش ،ثم أجوبة واعتراضات ،ثم أجوبة تمك االعتراضات ،واعتراضات
لتمك األجوبة ،وأجوبتيا ،وىكذا دواليك ،يقول الشيخ محمد الغزالي" :من الغفمة أن نحسب تكوين العقيدة يتم في مجمس مناظرة
تتةيد فييا النةوص وينشد فييا الغمب ،ويمعب فييا باأللفاظ .)ٜ("...

وال شك أن السيولة واليسر والوضوح من خةائص العقيدة اإلسالمية وانما التعقيد جاء من المناىج المقررة والكتب
المختارة؛ لما تتةف بو من العبارة الجافة والطريقة الوعرة مع ضعف البرىان واتعاب األذىان في بعض األحيان ،حتى

قيل :ثالثة ال تُعقل :طفرة النظام ،وكسب األشعري ،وأحوال أبي ىاشم ،والى ما في ذلك من مخالفة ألسموب القرآن ،وقد َعد
طنطاوي جوىري كتب التَوحيد َأول مةيبة حَمت باألمة اإلسالمية؛ ألنيا كما يقول" :ال تعطي اليقين وال ترقى بالعموم"(ٓٔ).
ال َشيخ َ

التعمق في مقدمات فمسفية.
حولت َ
مقررات عمم التوحيد إلى قضايا ذىنية تجريدية بحتة من الةعب إدراكيا إال بعد َ
وقد َ
ال دليل الحدوث يعتمد عمى التجريد الفمسفي في قضايا الجوىر والعرض إلثبات حدوث الكون ال يورث اليقين ،بل ىو
فمث ً

عده شغباً خطابياً ليس َإال.
محير ،حتى إن ابن رشد َ
بنفسو دليل َ
وحولت تمك المقررات التوحيد القرآني الفطري إلى عمميات وقضايا منطقية مرَكبة وأحاجي عقمية في غاية التعقيد(ٔٔ)؛
َ
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ألنيا في الواقع األعم عمى حد تعبير ابن تيمية كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فييا كثي ار قبل الوةول في الغالب ..

خفية ال يدركيا إال األذكياء(ٕٔ).

ولنضرب مثالً عمى موضوع الوحدانية من خالل عرض كتب التوحيد التي تدرس في جامعاتنا ،أغمب كتب التوحيد

المقررة تتكمم عن التوحيد من خالل ما ُسمي بالكموم الخمسة ،وذلك كاآلتي:
التوحيد معناه :عدم التعدد في الذات أو الةفات أو األفعال ،والوحدانية في الذات تنفي الكم المتةل "تركيب الذات من

أجزاء" ،وتنفي الكم المنفةل "تعدد الذوات" ،والوحدانية في الةفات تنفي الكم المتةل "تعدد ةفتين من جنس واحد" ،وتنفي
الكم المنفةل "وجود ةفو كةفتو" ،والوحدانية في األفعال وتنفي الكم المنفةل فقط(ٖٔ).

ويشبع الروح في اآلن نفسو؟!
ويمتع العاطفة ُ
ويقنع العقل ُ
أين ىذا من أُسموب القرآن الذي يزكو بالنفس ُ

املطلب الثاىي :اجلفاف وغياب السَوح.
أضحى عمم العقيدة في كثير من مؤسساتنا التعميمية وأوساطنا العممية في كثير من األحيان ،ال يبعث عمى اطمئنان
القمب ،وسكينة النفس ،وشفافية الروح وتحولت من كونيا طريقة حياة إلى طريقة فكر واىتمت بما يمأل الرؤوس ال بما يمأل
النفوس ،فيي وان عمَمت العقل البرىان إال أنيا لم تعمَم العين الدموع ،ولم تعمَم القمب الخشوع .والذي يق أر في تمك المدونات

فإنو يرى أنيا ال تكاد تقوي عقيدة وال تزيد إيمانا وال تبعث في النفس خشية اهلل ودوام مراقبتو ،وال تدفع إلى إخالص في

بالشعور(ٗٔ).
عبادة ،وال تُذيق ةاحبيا حالوة اإليمان ،تخاطب العقل بالمنطق وال تخاطب القمب
ُ

النتائج ،كما تةنع ذلك اآلالت الحاسبة في عةرنا ىذا،
وغدا ىذا العمم بحثاً نظرَياً ،ينظَم المقدمات ويستخمص َ
طالبين ،وكان من نتائج ذلك أن أبعد القمب من مجال
الرقم وتقذف بو لم َ
ثم َ
تسجل َ
أو الموازين التي تضبط أثقال األجسام َ
أن اإلسالم في تكوينو لمعقيدة يخاطب القمب والعقل ،ويستثير العاطفة والفكر ،ويوقظ االنفعاالت
المخاطبة بالعقيدة ،بيد َ
(٘ٔ)
فسية مع إيقاظو لمقوى ال َذىنية .
َ
الن َ

المقررة ،فما كنت أجد
ويقول الشيخ الغزالي أيضاً" :وقد كنت أرقب -عن كثب -ما تُخمَفو دروس التَوحيد من كتبو َ
السامعين -بينيا وبين شروح المعادالت الجبرَية مثالً(.)ٔٙ
فارقاً ُيذكر -لدى َ

فمناىج ومقررات العقيدة في وضعيا الحالي تعمم الطالب مثال مسألة وجود اهلل ،ونبرىن لو عمى ذلك باألدلة العقمية،

لكن ىذه الطريقة ال تعممو كيف يحيا باهلل وهلل كما كان يحيا السمف -عمييم الرضوان ،-يقول محمد إقبال" :المطموب ليس
ىو العمم باهلل أي بوجوده ،وانما االتةال بو ،وتجديد الةمة بو عن طريق توفير الدافع الداخمي الذي يجعل قمب المؤمن
ينتفض ويسترد الحياة ،فينتةر عمى الخمول والجمود والبطالة"(.)ٔٚ
وحتى في مجال الدراسات الفقيية فإن منيجية تناوليا في الغالب وقفت عند شكل األحكام ،وشكل العبادات والرسوم
وغاب عنيا الروح ،يقول الدكتور محمد عمارة" :عندما نرى تعريف السجود في كتب الفقو نجده تمرينا رياضيا كممة السجود.
أين البعد الروحي ليا؟ ىذا غائب .وعندما نق أر عن موضوع الحج أو نرى الكتب التي تُوزع الحجاج نجدىا أقرب إلى الدليل
السياحي الذي يةف الطرقات وغاب عنيا روح المناسك ،وكذلك عقد الزواج في القرآن الكريم ىو عقد مودة ورحمة وسكن

وميثاق غميظ ،أةبح في الفقو عقد تمميك بِضع الزوجة ،ال عالقة ليا بروح الشريعة ومضامينيا الجميمة الراقية"(.)ٔٛ
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املطلب الثالث :اخللل يف تستيب األولويات.
أساسيات العقيدة اإلسالمية وأركانيا ،وىذه ركائز ثابتة عمى
ثمة مسائل وقضايا ثابتة ال يقوم الفكر العقدي بدونيا ،وىي
َ

الةمة بالعقيدة
مر العةور ،غير َ
أن المنظومة المأثورة في الفكر العقدي اشتممت عمى عدد من المسائل والقضايا ذات َ
َ
مما ييم العقل المعاةر ،ومنيا ما ُي َع ّد من رواسب الجدل
اإلسالمية ،أفرزتيا ظروف و َ
َ
اقعية وأن كثي اًر من تمك القضايا لم يعد َ
ِ
لمدراسات
مبر ار لبحثيا ،فيذه المباحث تةمح موضوعاً َ
التَاريخي بين الفرق ،ومن مخالفات العقل اليوناني ،فمم يعد اليوم َ
الراىنة ،وال تةمح لتأةيل وتأسيس مسائل
يخية
يخية ،وليست قيمة و َ
العقدية ،فقيمتيا تار َ
َ
التَار َ
اقعية تسيم في حل المشاكل َ
اإليمان في العةر الحاضر.

الةفات بال َذات ،وىل ةفات اهلل تعالى ىي عين ذاتو؟ أم ىي غير ال َذات؟
ومما يمكن أن يذكر كمثل عمى ذلك :عالقة َ
َ

أم ىي ال عين وال غير؟ والكموم الخمسة ،ومشكمة خمق القرآن وما أثارتو من فتن ،وما سببتو من محن ،ومشكمة العالقة بين
الةفات الخبرَية ،والكيفيات النفسانية ،والمفاضمة بين األنبياء والمالئكة وغيرىا من
اإلرادة
َ
اإلليية واإلرادة البشرَية ،وتأويل َ
الحقيقية
المواضيع ،إذ ال جدوى من إعادة بحثيا سوى إعادة شقة الخالف جذعة كما كانت ،األمر الذي يميي عن المشاكل
َ

التي ترىق العالم اإلسالمي ،وحشو أذىان الطمبة بمعمومات ليس ليا ةدى حقيقي في واقع حياتيم ،وضياع أعمار الطالب

في جني العمم المفضول(.)ٜٔ

قال ابن عاشور" :ومن أجمى مظاىر الخمل في التَعميم وفي التأليف جيل المعمَم أو المؤلَف أو واضع نظام التَعميم
قابمية األفكار"(ٕٓ).
بمراتب األفكار ومقدار قبوليا وبمراتب العموم َ
بالنسبة عمى َ
وىذا من شأنو أن يخرج أجياال تجيل التةور الشامل لألُلوىية والكون واإلنسان والحياة ،وتةير ُعرضة لالستالب
الثقافي والحضاري.
وفي مجال الفقو مثال يتخرج طالب العموم الشرعية في كثير من مؤسساتنا التعميمية وىو ال يعرف زكاة األسيم
والمةانع الكبيرة ،أو العمارات ونحوىا من ودائع استثمارية أو استثمارات عقارية في حين يحفظ زكاة اإلبل وما فييا من بنت

مخاض وبنت لبون وحقة وجدعة ،ولم ير في حياتو إبال قط(ٕٔ).

النسبي لمموضوعات ،فالموسوعة
وحتى الموسوعات
الفقيية الكبرى لم تسمم من ىذه اآلفة في عدم مراعاتيا لموزن َ
َ
أىميتيا -قد جاء بيا بحث "أىل الحل والعقد" في ةفحتين ،وبحث "الشورى" في ست ةفحات،
الفقيية الكويتية مثالً -عمى َ
َ
وبحث "األمر بالمعروف والنيي عن المنكر" في خمس ةفحات ،بينما جاء بحث "قضاء الحاجة" في  ٔٛةفحة ،وبحث

"الرق" في ٕ ٛةفحة(ٕٕ).
"الجزية" في  ٘ٛةفحة ،وبحث َ

املطلب السابع :عسض العكيدة مً خالل السَد على اخلصوو.
المقررات المعاةرة يرى َأنيا تعرض العقيدة من خالل طرح آراء الفرق التي نشأت
الذي يق أر في
المدونات القديمة و َ
َ
ومحاولة طرحيا ودحضيا ،فتةير الناشئة عرضة لألمراض التي دبت في ِ
الفرق والتي قامت فيما يبدو عمى التَنابذ والتَنابز،
َ
الزندقة وربما بالكفر أحياناً.
الرمي باالبتداع و َ
واعتبار الزم القول قول ،و َ

األمة إلى بضع وسبعين شعبة ىي فرقة الكاتب أو المؤلف ،والطالب
أن الفرقة َ
وعمى اعتبار َ
الناجية في حديث افتراق َ
يجد نفسو في معترك كان األولى أن يبقى عنو في منأى فيعيش معارك الماضي وىمومو ومشكالتو واحنو ،وةرنا بدال من
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أن نستعيد مثالياتنا من ماضينا المشترك وعقيدتنا الواحدة ،نستعيد التاريخ ،ونقرأه بمنيجية َن ْكء الجراح بدالً من المنيجية
التي تروم العبرة واالنطالق نحو االضطالع بواجب االستخالف  ،وبدال من إقامة محاكم استئناف لمفةل بين أسالفنا

والحكم عمييم ،كان األولى أن ننزل إلى ساحة واقعنا ،وال مناص من تجديد فيمنا لفقو االختالف حتى ال يتحول االختالف
إلى خالف ،فاالختالف محمو العقول والفيوم ،والخالف محمو القموب والنفوس ،مناىج التعميم في مؤسساتنا التعميمية تنزل

بالطالب إلى ساحة خةومات ليس لكثير منيا وجود ،وانقرضت منذ عيود ،مضت ومضى زمانيا ،وجف القمم بأقواليا
ٍ
خالفات ُيعيدون نبشيا
طالباً بعيدين عن الواقع وىمومو ويةرفون أوقاتيم في الحديث عن
،وىذا المنيج من شأنو أن ينشئ َ
واحيائيا ،ويدرسون العقيدة مفةولةً عن سياقيا الذي وردت فيو ،وعرضيا في سياق الجدل الكالمي ومن خالل شبيات
طوائف المنحرفة وليس ىذا تدريس لمعقيدة ،وانما تدريس لتاريخ الفكر العقائدي يحسبيا الطالب ةمب العقيدة وال يستطيع
ال َ

التميز بين األمرين.

تفسر في ضوئو نةوص القرآن ،وليست
"إن آراء رجال المذاىب
َ
يقول الدكتور عدنان زرزورَ :
الكالمية ليست أةالً َ
مجز لمنص القرآني ،إن
أً
المقررات ليست َإال فيماً
مقرراتيم الفكرَية المسبقة َ
مقدمات ضرورَية لفيم القرآن ،عمماً َ
بأن ىذه َ
َ
األةل عندنا ال يةير فرعاً والفرع ال ينقمب أةالً"(ٖٕ).

يقول ابن الجوزي" :إنما ينبغي لإلنسان أن يتبع الدليل ،ال أن يتبع طريقاً ويتطمب دليميا"(ٕٗ).

واذا رمنا الخالص من ىذه السمبيات فال مناص من تطوير مناىج التدريس.
املبحث الثالث:

مالمح تطويس حمتوى مكسزات العكيدة يف مياهج التدزيس اجلامعي.
ىذه بعض الرؤى واألفكار التي من شأنيا إن أخذت بعين االعتبار في كتابة المناىج والمقررات أن تجعل مادة العقيدة
أسيل ىضما ،وأقرب إلى الواقع ،وأعمق أث اًر في نفس المتمقي ،وأغور مدى في مجرى الحياة.
املطلب األول :زبط املعتكد بالواقع.

ةناعة الوعي الفكري والعقدي في كميات الشريعة يستدعي اختيا ار لمنيج التفكير وربط الفكرة بالواقع ،وأخذ عنةر

الزمان والمكان باالعتبار وفق مقتضى الظروف واألحوال ،واالستجابة لمحاجات والمستجدات ،وتشخيص أمراض العةر،
والتركيز عمى مواطن الخمل ،فالعقيدة فكر وفقو حي ،يحقق مؤىالت االضطالع بوظيفة االستخالف ،ويؤكد عمى مركزية
اإلنسان بالكون ،وحياة نابضة تعيش في متن الحياة ،وليس قضايا الىوتية بحتة ،تبعث عمى العزلة والسمبية وتزوي
بةاحبيا في ىامش الزمن.

لكن الناظر في المقررات الجامعية في األعم األغمب يرى أنيا غائبة عن الواقع ،تقحم إقحاما في العقيدة ،وتعيد اجترار

قضايا فرعية تعيد الماضي وأزماتو ،أكثر منيا إعادة بناء لمعقيدة وفق كميات القرآن والسنة القطعية ،فأين حياة العقيدة وعقيدة
الحياة في المقررات؟!
العقيدة في القرآن تعرض من خالل القةة التي تعرض الواقع أو تحكي التاريخ ،ومن خالل التشريعات التي تنظم

الواقع وتضبط إيقاعاتو ،وتعالج مشكالتو وفق التةور اإلسالمي فيي بناء فكري وعقدي متكامل ،وليس معمومات ونتف
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مجزئة دون منيج .فاألةل بالتوحيد أن يكون لو رسالة اجتماعية وسياسية ،وليس مجرد حشو معمومات في ذىن الطالب
ذات طابع تاريخي ال ةمة ليا بالواقع ،يقول العز بن عبد السالم" :من نزل بأرض تفشى فييا الزنا فحدث الناس عن الربا
فقد خان اهلل ورسولو" .فقد يكون الكالم حقا في ذاتو لكنو يعالج زمانا وأحواالً انتيت ولكل زمن ىمومو ومشاكمو وقضاياه،
فمئن ركز عمماء التوحيد في فترة زمنية ما عمى عبادة األةنام وشرك القبور لشيوع ىذه األمراض وتفشييا ،فاألولى بنا أن

بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل ،ومواجية الذين ينكرون الذات
نركز عمى عبادة األشخاص وشرك القةور ،حتى ال يتخذ ُ
اإلليية أولى من مجابية الذين ُيأولون الةفات ،ودراسة آراء العممانيين والحداثيين الذين يفتنون بيا بعض المثقفين ،فضال

عن العوام ،أولى من الرد عمى أموات الجيمية والمعتزلة ،وحةر الدفاع عن العقيدة في التركيز عمى البدع الشركية التي ماتت

يعد ليا وجود فيو إحياء ليا من جية واماتة لتفاعل العقيدة مع واقع الناس من جية ثانية ،والمطموب عمى وجو الضرورة
ولم ُ
ممن يتةدى لكتابة المناىج أن يسد ىذه الفجوة ويةل الوحي بالواقع الحي؛ حتى يكون البناء العقدي في نفوس الطالب
أكثر إيجابية وحيوية وتكون شخةيتو أكثر استجابة لواقعو؛ لتكون حياتو جارية وفق معتقده بةورة إيجابية حية قادرة عمى
محاربة التخمف السموكي والفكري والحضاري.
والناظر في أحاديث الميدي الذي يمأل األرض عدال بعد أن ممئت جو ار يرى أنيا ركزت عمى العدالة االجتماعية

ومحاربة الجور والظمم ال عمى قضية اإليمان والكفر.

يقول د .محسن عبد الحميد" :ال بد لنا أن ننشل دراسة أةول الدين من التاريخ ،ونوةل الوحي اإلليي بالحياة المعاةرة،
حتى تظير ارتباط الدين القوي ،بأوضاع التغيير االجتماعي ،ومناةرة المستضعفين والوقوف أمام الظالمين وةياغة اإلنسان
المسمم في كيانو ةياغة إيمانية حركية معاةرة ،حتى يتحول إلى أداة بناء وتعمير في نواحي الحياة كافّة"(ٕ٘).

املطلب الثاىي :جتاوش عصس اخلالفات املرهبيَة يف عسض العكيدة وتكديه العنل على اجلدل.
العمل من أسباب الجمع ال الطرح ،والوحدة ال الفرقة ،وان االنشغال بالجدل والذىول عن العمل من أسباب االفتراق،

ومن الواجب عمى عقالء المذاىب ومؤلفي المناىج عدم االنشغال بمناظرات جانبية ومجادالت داخمية ،فاألىم التركيز عمى
الثوابت والجوامع ،وااللتفات إلى القضايا العممية ،وىذا يستمزم إحياء البحث في األبعاد العممية لممبادئ العقدية ،فعندما

سأل أحدىم رسول اهلل  :يا محمد أقريب ربنا فنناجيو أم بعيد فنناديو()ٕٙ؟

ِ ِ
يب ۖ أ ِ
وجييم آ
يب َد ْع َوةَ
ُج ُ
سأََل َك ع َبادي َعِّني َفِإِّني قَ ِر ٌ
القرن إلى االستجابة واالمتثال والعمل ،وأنزل اهلل قولوَ  :وِا َذا َ
الدَّا ِع إِ َذا َد َع ِ
ون[البقرة.]ٔٛٙ :
يبوا ِلي َوْل ُي ْؤ ِم ُنوا ِبي لَ َعمَّ ُي ْم َي ْر ُ
ش ُد َ
ستَ ِج ُ
ان ۖ َف ْم َي ْ
وقد كان الرسول -عميو الةالة والسالم -يمفت انتباه الةحابة إلى ذلك ،فعندما سألو األعرابي عن وقت وقوع الساعة

لفت انتباىو إلى أمر آخر فقال لو" :وماذا أعددت ليا"(.)ٕٚ

وىكذا درج الةدر األول من جيل اإلسالم في فجر اإلسالم عمى التسميم دون خضوع في التفاةيل العممية منشغمين

في الواجبات العممية .قال ابن عاشور" :كان السمف في القرن األول ومنتةف القرن الثاني يمسكون عن تأويل ىذه المتشابيات؛
لما أروا في ذلك اإلمساك من مةمحة االشتغال بإقامة األعمال التي ىي ُمراد الشرع من الناس"(.)ٕٛ

وقد أشار الجويني إلى منيج الةحابة ىذا بقولو" :وقد درج ةحب رسول اهلل  ورضي عنيم عمى ترك التعرض

لمعانييا ودرك ما فييا ،وىم ةفوة اإلسالم والمستقمون بأعباء الشريعة"(.)ٕٜ
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وال شك أن انشغال المدونات في عيدىا المتأخر في عرضيا لمعقيدة من كونيا طريقة حياة إلى كونيا فكر وفمسفة كان

لو أثر في جفاف المعاني الندية .إذ غدا ىذا العمم في مؤسساتنا التعميمية وأوساطنا العممية ال يبعث عمى اطمئنان القمب

وسكينة النفس وشفافية الروح .وفي ىذه المعاني وغيرىا ألف العالمة اليمني ابن الوزير كتابو القيم "ترجيح أساليب القرآن عمى
أساليب اليونان".

ومن الخطأ في مناىجنا التعميمية تعميم العقيدة من خالل الرد عمى الخةوم ودفع الشبو وبيان آراء الفرق التي لم يعد

ليا وجود وانقرضت منذ عيود ومضت ومضى زمانيا وجف القمم بأقواليا.

أما الشبيات يوردىا كل يوم مالحدة العةر وحداثيو زماننا والتي يفتنون بيا المثقفين فضالً عن العوام ،فغالبية المناىج

عنيا في منأى.

فكانت تمك المناىج أشبو ما تكون بجياد من غير عدو وقد انجمى نقعيا المثار من غير فتح وال غنيمة.

والمتخرج عمى تمك المناىج يعيش في القرن الواحد والعشرين بعقمية القرن الحادي عشر ،ونبقى أبد الدىر نفك االشتباك

بين األموات ونعمقو بين األحياء.

وينبغي التركيز عمى القواسم ال القواةم ،والتأةيل لفقيو ترسيخًا لقدمو في جسم األمة ،فإن كتب األشعري عن "اختالف
المةمين" فنحن أحوج ما نكون لمكتابة عن اتفاق المةمين ،وان كتب البغدادي عن "الفرق بين ِ
الفَرق" فنحن أحوج ما نكون لمكتابة
عن الجمع بين ِ
الفرق واالىتمام بإبراز النقاط الجامعة والعوامل المشتركة ومساحات االتحاد.
يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمو اهلل" :-ىل رأيت حزبا تكون في إيطاليا لتأييد "أنطونيوس" وكيموبترا" وأن حزبا

ون ُشرت من أكفانيا بعد بمى ،وأن أحزابا
آخر تألف لمدفاع عن "إكتفيوس"؟ واذا حدث أن ىذه المساخر قد تجددت بعد دروسُ ،

قامت لتسوس إيطاليا الجديدة بذكريات حدثت من عشرين قرنا ،فماذا يكون حكمك عمى مثل ىذه األُمة المسكينة؟ إنيم يريدون
شغل األجيال الحاضرة بأمر الخالفة اإلسالمية ،ومن كان أحق الناس بيا منذ أربعة عشر قرنا مضت ،وحكم من لم
يستةحب ىذه القضية في حياتو المعاةرة.

إن المسممين اليوم يفعمون ىذا المنكر ،إنيم يريدون بناء حاضرىم عمى عقائد تُنتزع انتزاعا من خالفات بالية(ٖٓ).
لقد اىتم عمماؤنا بقضايا عةرىم وعالجوىا وردوا عمى شبيات زمانيم ودحضوىا ،والسير عمى منيجيم يقتضي أن

ننيج نيجيم في معالجة قضايا زماننا ال أن نعيد قضايا زمانيم ،فمعالجة شبيات العممانيين مثال أولى وأىم وأوجب من

نبش شبيات القدرية والمرجئة وغيرىم ،فمكل عةر مممو ونحمو وأفكاره وفمسفاتو.

وينبغي أن ينفر من العمماء فرقة لدراسة تمك المذاىب والفمسفات واألفكار المعادية لإلسالم؛ لبيان عورىا وفسادىا ،وأال

يشتغموا إال بال ُشبو الذائعة المنتشرة ،وينبغي تعيين الطوائف وال ُشبو التي ينبغي الرد عمييا ،سنة بعد سنة ،وادخاليا في المناىج
الدراسية ،بدال من اجترار الردود عمى الجيمية والقدرية والمعطمة والمشبية"(ٖٔ).
املطلب الثالث :االستفادة مً الثوزة العلنية يف تعنيل العكيدة اإلسالمية.

العمم الةريح والنقل الةحيح ال يتعارضان ،فالكون وأس ارره خمق اهلل ،والقرآن واعجازه قول اهلل؛ لذا فاالنسجام والتآلف

ىي سمة العالقة بينيما ،ومن الواجبات الضرورية عمى عمماء األُمة وكتاب المناىج الدينية بدل االعتماد الكامل عمى كتب
عمم الكالم والخمط بين العقيدة وآراء الفرق تسخير ىذه العموم والمكتشفات ،والربط بين القرآن وآيات اآلفاق واألنفس في تعميق
العقيدة في نفوس الطمبة وتأىيميم لدور جديد في عرض الدين في إطار ما ظير لإلنسان من عمم في ىذا العةر.
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إن أكثر الناس اليوم في منأى عن لغة الفمسفة والمنطق ،وأةبحت العقمية المعاةرة أميل األسموب الذي يستخدم
ّ
معطيات العمم واكتشافاتو ،فينبغي أن نخاطب ىذه العقمية بما يالمس شغاف قمبيا ،ويحرك سواكن عقميا .وقد اكتشف
العمم الحديث الكثير من الخبايا واألسرار مما يعمق اإليمان ويجذره ويقيم بناءه عمى ُحجج عممية وبراىين يقينية ثابتة واهلل
آي ِاتَنا ِفي اآل َفا ِ
ق َوِفي أَْنفُ ِس ِي ْم
سُن ِري ِي ْم َ
تعالى يقيم عمى دينو وكتابو شاىدي عدل ،وىما آيات اآلفاق واألنفس حين يقولَ  :
َّن لَ ُي ْم أََّن ُو ا ْل َحق :ٖ٘[فةمت].
َحتَّى َيتََبي َ
فكأن ىذا القول يظير شيئاً جديداً من أدلَر ر رة
وا َن ىذه اآلية قد جعمت آيات اآلفاق واألنفس مةادر لمعرفة الحقَ ،
الدين.
أةول َ

اإلليية ترينا آياتيا في أنفسنا وفي العالم الخارجي ،ولغة العمم ىذه مفيدة في إثبات العقيدة باهلل واليوم اآلخر،
فال َذات
َ
مما يكون سبباً في
لمناس َ
تبين َ
مفيدة في تثبيت العقيدة بما يجد كل يوم من اكتشافات ،وىي من أعظم الوسائل التي َ
"أنو الحق" َ
الناس في دين اهلل أفواجا َ ولَتَعْمَمُ َّن نَبَأَهُ بَعْدَ ِحين :ٛٛ[ص].
دخول َ

فحدوث العالم مثالً وانتياء الحياة يمكن إثباتو بنتائج عمم الفيزياء الحديثة كاالعتماد عمى القانون الثاني لمديناميكية

الح اررية(ٕٖ).

إن المناىج الغربية عممانية كانت أو الحادية تعمل عمى توظيف المعارف والعموم توظيفا يفةل بين الدين والحياة وبين

الخالق والمخموق ،بيد أن العمم والدين يتفقان في اليدف والغاية بحكم اتفاق المةدر الحقيقي ليما ،واذا بدا ىناك تعارضا فميس
بين دين وعمم ،وانما بين دين وجيل أخذ سمة العمم ،أو بين عمم ولغو لبس سمت الدين .وعميو فالمناىج التي تستنبت بذرة
حةة
العقيدة الةافية في نفوس الطمبة ينبغي أال تقتةر عمى درس التوحيد .يقول األستاذ محمد قطب" :ومن أبواب التغيير َ

ألنو حين يدرس المدرس المسمم
الديني ،وقد تكون أجدى من درس َ
العموم ،باب من أبواب استنبات الوجدان َ
الرسمي؛ َ
الدين َ
طفل بين
الدروس بروح
إيمانية ،فيربط في قمب ال َ
درس الفيزياء ،أو درس الكيمياء ،أو درس الجغرافيا ،أو أي درس من َ
َ

الدرس
الديني في نفس الناس أكثر من َ
المشاىدات التي يشاىدىا ،وقدرة اهلل وفضمو وعظمتو ،ىذا ىو الذي ُيحدث الوجدان َ
لمدين"(ٖٖ).
الرسمي َ
َ
اخلامتة.

وفييا أىم النتائج والتوةيات:

ٔ -واقع مقررات العقيدة غدت عبارة عن قضايا تجريدية بحتة ،ومسائل الىوتية ال ةمة ليا بالواقر رع وال عالقر ر رة ليا
بالحياة واألحياء.

ٕ -كثير من القضايا العقدية التي تدرسيا مناىجنا التعميمية أفرزتيا ظروف تاريخية لم يعد ليا وجود وليس ىناك حاجة
لطرحيا.
ٖ -ضرورة تجاوز عةر الخالف والمذىبية العقدية في عرض العقيدة من خالل الرجوع المباشر إلى محكمات الكتاب
السنة النبوية.
وقطعية ّ
ٗ -لكل عمم مقاةد ،وقد عني العمماء في مقاةد الشريعة أكثر من عنايتيم بمقاةد العقيدة ،وقد نبو البحث عمى ضرورة
االىتمام بتمك المقاةد.
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ari: ?????? ????? ??????? ??? ?????? ???????? - ??????? ????????- The Courses of Sharia Colleges between Reality and Expectations –The Doctrine as a M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند خري" العنسي

ونبو إلى أىمية االستفادة من العمم الحديث والمكتشفات
ّ٘ -بين البحث أن العمم الحق ال يتناقض مع الدين الحق كما ّ
العممية في دعم قضايا العقيدة والتدليل عمى ةحتيا.
 -ٙاالىتمام بتطوير المناىج لتكون أكثر قدرة عمى تمبية حاجات الطالب والمجتمع ،وتمبية حاجات العةر ومواجية مشكالتو.
أىم التوصيات.

ٔ -إنشاء مؤسسات وفرق عمل متخةةة لمعمل عمى تأليف الكتب العممية الجامعية ،حتى ال ينفرد كل مدرس بكتابة
مقررات كما يعن لو.
ٕ -استكتاب بعض العمماء المشيود ليم بالتبةر بالعمم والتضمّع من أس ارره مع االستبةار بالواقع؛ الختيار مشاريع

تمبي احتياج العةر ،وتسد ثغرةً الواقع ،حتى ال نبقى نحرث في اليواء ،ونرقم في
أطاريح الدراسات العميا بعناية بحيث ّ
الماء ،ونعيد اجترار المجتر.

ٖ -العمل عمى إيجاد روابط وتوأمات بين كميات الشريعة في العالم اإلسالمي واتفاقيات تعاون يتم من خالليا تبادل الطمبة
مدة فةل واحد يضرب فييا الطالب في األرض ويطّمع عمى خبرات ومناىج تغني تجربتو وتثرييا.
اهلوامش.
(ٔ) ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،القاىرةٜٔٛٔ ،م .ٖٛ-ٕٛ/ٗ ،والفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،دار الفكر ،بيروت ٜٔٚٛ ،م،

ٔ .ٕٛٚ/والجوىري ،إسماعيل بن حماد ،الصحاح ،تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عطار ،دار العمم لمماليين ،بيروت،
(طٖ).ٗ٘ٗ/ٕ ،ٜٔٛٗ ،

(ٕ) رواه الطبري عن عمر بن الخطاب ،والحاكم عن عمرو بن العاص ،وينظر :السيوطي ،الجامع الصغير من أحاديث البشير
النذير ،مطبعة البابي الحمبي ،مةر ،صٖٖٔ.
(ٖ) المودودي ،أبو األعمى ،موجز تاريخ تجديد الدين واحيائو ،مؤسسة الرسالةٜٔٚ٘ ،م ،صٗٗ.
(ٗ) ينظر :أبو المجد ،أحمد كمال ،حوار ال مواجية من أجل طرح جديد لقضايا عمم التوحيد ،دار الشروقٜٔٛٛ ،م ،صٕٗٗ.
(٘) القرافي ،أحمد( ،ت ٗٙٛىر) ،أنوار البروق في أنواء الفروق المشيور بـ "الفروق" ،عالم الكتب ،بيروت.ٔ/ٔٚٚ ،
( )ٙينظر :سمطان ،جمال ،تجديد الفكر اإلسالمي ،الرياض ،دار الوطنٕٔٗٔ ،ىر ،صٔ .ٙوينظر :حوار ال مواجية ،صٖٗ.
الديني ،دمشق،
الديني،
مقدم إلى مؤتمر تجديد الخطاب َ
المحددات والمحاذير ،بحث َ
َ
( )ٚبيومي ،عبد المعطي ،تجديد الخطاب َ
ٕٗٓٓم ،صٗ.
الرسم( ،طٕ)ٜٔٛٛ ،م ،ص٘ٔٔ.
( )ٛابن عاشور ،محمد الطاىر ،أليس َ
الصبح بقريب ،تونس ،الشركة التونسية لفنون َ
( )ٜالغزالي ،محمد ،عقيدة المسمم ،دمشق ،دار القمم( ،طٕٔ)ٕٕٓٔ ،م ،ص .ٙوينظر :القرضاوي ،يوسف ،رسالة األزىر بين
األمس واليوم والغد ،مةر ،مكتبة وىبة( ،طٔ)ٜٔٛٗ ،م ،صٖٔ.ٔٗ-
(ٓٔ) طنطاوي ،جوىري ،الجواىر في تفسير القرآن ،مطبعة مةطفى الحمبي ،مةر( ،طٕ)ٖٔ٘ٓ ،ىر.ٙ٘/ٗ ،
(ٔٔ) ينظر :عبد الحميد ،محسن ،العموم اإلسالمية وحياتنا المعاصرة :العقائد اإلسالمية والتفسير ،بحث ضمن مؤتمر عموم
الشريعة في الجامعات ،صٖٖٕ.ٕٖ٘-

(ٕٔ) ابن تيمية ،أحمد ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم وابن محمد.ٕٕ/ٕ ،
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مكسزات كليات الشسيعة بني الواقع واملأمول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٖٔ) ينظر :المقاني ،عبد السالم ،شرح جوىرة التوحيد ،مةر ،مطبعة السعادة( ،طٕ)ٜٔ٘٘ ،م ،صٗٔٔ .وينظر :البوطي،
محمد سعيد ،كبرى اليقينيات الكونية ،دمشق ،دار الفكرٜٜٔٚ ،م ،صٔٔٔ.

اإلسالميةٕٜٓٓ ،م ،صٕٗٗ.ٕٗ٘-
الدراسات
(ٗٔ) ينظر :العمري ،محمد خير ،عمم الكالم بين األصالة والتَجديد ،المجمَة
األردنية في َ
َ
َ
(٘ٔ) الغزالي ،محمد ،عقيدة المسمم ،ص.ٕٛ
( )ٔٙالمرجع السابق ،ص.ٕٛ

( )ٔٚإقبال ،محمد ،تجديد الفكر الديني في اإلسالم ،ترجمة :عباس محمود ،القاىرة ،لجنة التأليف والترجمة والنشر( ،طٕ)ٜٔٛٙ ،م.
( )ٔٛعمارة ،محمد ،ندوة تجديد الفقو ،مجمة المسمم المعاةر ،عدد ٓ ،ٜصٕ.ٖٔٚ-ٔٚ
( )ٜٔينظر :عمم الكالم بين األصالة والتَجديد ،ص.ٕٗٛ-ٕٗٙ

الصبح بقريب ،ص.ٔٙٛ
(ٕٓ) أليس َ
(ٕٔ) ينظر :رسالة األزىر ،ص .ٜٔٓوينظر :عطية ،جمال الدين والزحيمي ،وىبة ،تجديد الفقو اإلسالمي ،دمشق ،دار الفكر،
(طٕ)ٕٕٓٓ ،م ،ص٘٘.

(ٕٕ) تجديد الفقو اإلسالمي ،صٖ.ٙٗ-ٙ

(ٖٕ) زرزور ،عدنان ،عمم القرآن ،مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه ،المكتب اإلسالمي( ،طٔ) ،صٖٓٗ.
(ٕٗ) ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج ،صيد الخاطر ،دمشق ،دار القمم( ،طٔ)ٕٓٓٗ ،م ،ص.ٙٚ
(ٕ٘) مؤتمر عموم الشريعة ،ص.ٕٖٛ

( )ٕٙينظر :الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :محمود وأحمد شاكر ،مةر ،دار المعارف.ٗٛٓ/ٖ ،
( )ٕٚالبخاري ،كتاب :األدب ،باب :عالمة الحب في اهلل ،ح رقم ٔ.ٙٔٚ

( )ٕٛابن عاشور ،محمد الطاىر ،تفسير التحرير والتنوير ،بيروت ،مؤسسة التاريخ( ،طٔ)ٕٓٓٓ ،م.ٜٔٚ/ٔ ،

( )ٕٜالجويني ،عبد الممك ،العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية ،تقديم وتحقيق :أحمد حجازي ،القاىرة’ مكتبة الكميات األزىرية،
(طٔ)ٜٔٚٛ ،م ،صٕٖ.ٖٖ-

(ٖٓ) عقيدة المسمم ،ص.ٕٓٚ

(ٖٔ) ينظر :الطنطاوي ،عمي ،فصول إسالمية ،جدة ،دار المنارة لمنشر والتوزيع( ،ط٘)ٕٓٓٗ ،م ،صٔ٘ٔ.ٔ٘ٛ ،ٕٔ٘ ،

وربك األكرم ،بيروت ،دار الفكر( ،طٔ)ٜٔٛٛ ،م ،صٕٕٕ .ٕٕٖ-وينظر :اهلل يتجمَى في
(ٕٖ) ينظر :سعيد ،جودت ،اق أر َ
عصر العمم ،ص .ٙوينظر :عمم الكالم بين األصالة والتجديد ،ص.ٕٜٗ
شباب اإلسالمي بمؤتمر قضايا الفكر المعاصر( ،طٕ)ٜٔٛٚ ،م ،ص.ٖٜٔ
مقدم إلى ال َندوة
العالمية لم َ
(ٖٖ) قطب ،محمد ،بحث َ
َ
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